







The In丑uenceof Size of Concrete Test Cylinders on Autoclaved Curing 
The Investigation for Accelerated curing of concrete with a view 
to rapid control tests 
Naoshi KUBO， Keiji MORINO 
Autoclaved curing (high pressure steam curing) is adopted as the accelerated test for th巴
quality control of concrete 
The compressive strengths of autoclave and standard cured concrete are compared with 
test spesimens of 7.5 cm by 15cm仲7.5)(15 cm) cylinders， <t10 x 20 cm cylinders and φ15x30 cm 
cylinders. 
The results of about 60 samples showed that no significant difference was recognized 
between autoclaving and standard curing， as to the strength四ratiosof 7.5 >( 20 cm cylinders 
or 10 x 20cm cylinders against the strength of 15 x 30 cm cylinders. 
In addition， the optimum steam pressures (temperatures) which 28-days strength can be 
obtained in 24 hours are sought about the concrete made four type of cements 

















































182 久 保 直志，森 野室
1表骨材の性質
各フルイの通過率(%) 吸水率骨材の産地
25 1 20 1 10 1 5 1 2.51 1.21 0.61 0.3 1 0.15 (予約
和歌山県紀ノ川砂 100 86 70 45 14 1 2.84 2.60 1.50 
実験I
高知県四万十川砂利 100 85 42 。 6.73 2.62 0.88 
和歌山県紀ノ川砂 100 84 69 41 11 3 2.92 2.61 1.65 
実験E
徳島県吉野JI[砂利 100 80 46 。 6.75 2.61 1.07 
2-1表セメントの物理試験
粉末度 凝結 安定性 (曲kgげ/c強m度2) (圧kg縮/c強m度2) 
セメントの種類 比重
比(cm表面2/g積)|8残8μ分フ(ィ%ル) 始時一発分 1 終時一結分
フロー値
3日17日128日3日17日128臼温水法
普通ポルトランドセメ 3.15 1.6 2 38 3 59 良 238 33.2 50.2 73.2 128 234 417 ント
B種高炉セメント 3.05 3900 0.7 2 55 4 40 良 239 29.8 42.7 68.7 105 195 398 
C種高炉セメント 2.98 4140 0.5 3 18 5 15 良 240 28.8 42.6 67.6 93 190 385 
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20cmおよびゃ15x30cmを，各々 8~ 9 [伺つつ成形し
た オートクレーブ養生用促各サイズ3[同，標準養生用
に各サイズ 5~6 個 (σK2 何， σ28 Iと3何あるいは
σ28に6[問)つつ成形した.
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オートクレーブ養生 標 準 養 生
セメントの種類 番l号口'- WIC フ σ8p-19h σマ σ28 ン
プ σ耐.dl|σ410l||σ(¢k1g5 σ府・6li1σhol 5l|σ〈婦k~ σ酌・5向~.Iσ向~J町(k1g6 σ両日 σ11. (kg/cm2) σ仇 σjI1.(kg/cm2) σ <P1. (kg/cm2) 
1 6.5 102 102 304 90 100 279 107 102 387 
2 50 12.5 90 97 326 87 99 275 99 106 395 
3 21.7 92 100 323 94 95 260 H)O 101 422 
4 6.1 104 93 305 101 97 239 107 101 357 
5 55 18.5 102 96 296 100 98 246 100 97 374 
普通ポルト 6 22.0 93 90 307 83 88 265 97 101 418 
ランドセメント 7 4.5 109 100 256 105 109 206 101 99 333 
8 60 16.8 94 94 252 91 93 192 93 93 322 
9 21.5 94 97 253 90 92 210 90 96 370 
10 6.0 108 98 180 81 88 139 102 97 252 
11 65 17.5 98 101 196 100 91 164 99 102 272 
12 20.4 90 88 248 94 92 181 101 98 303 
強度比平均 (n=12) I 100 1 
4 6.2 97 100 235 103 102 207 98 380 
5 55 19.6 93 93 258 87 102 221 103 102 385 
B 種高炉 6 21.9 97 97 246 108 98 201 107 102 364 
セメ ント 10 4.2 102 97 175 109 104 128 89 93 294 
11 65 17.6 104 91 182 104 101 145 99 98 291 
12 20.5 100 90 190 104 100 148 93 100 300 
強度比平均 (n=6) I 1031 101 I 
4 3.0 110 104 276 109 104 165 104 99 350 
5 55 15.2 100 97 279 104 102 167 96 95 345 
C 種高炉 6 20.4 88 98 283 93 97 163 102 96 320 
セメ ノ ト 10 2.9 109 93 225 91 95 126 100 97 259 
11 65 16.0 102 99 217 97 99 140 98 93 298 
12 21.4 89 98 231 103 100 114 106 107 264 
強度比平均 (n=6) I 100 I I 100 I 100 1 I 101 I 
4 13.0 85 89 232 98 102 177 98 97 301 
5 55 20.3 85 89 253 84 91 187 96 94 320 
B種フライアッ 6 23.0 84 86 278 89 88 220 97 97 343 
シュセメント 10 11.5 97 98 188 112 114 121 103 105 222 
11 65 20.4 88 97 188 87 94 142 90 98 242 




フライを24除ア)9い6 ッシュセメ σマと σ28の強度比を合計した場合 (n=60)平均 ント た場合(n= σ酌・.1σ1616=98 σ<P101σ<p1，=98 
99 
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自表 φ7.5x 15，や10>< 20および φ15:<30cm供試体の強度比lこ差があるか， どうかの判定
I _ _ _ i試料数 1 fn= 互 | 巾ー1，α) I 養生方法[ セメントの碍類 | | 。イvIn f¥，n -1， a) 
iln i川 φ7.5 川 φ10iφ10φ7.5 Iα: 0.05α: 0.01 
持|普通ポ Jレトランドセメン卜 12 I 0.748 2.902* 0.904 2加 ! 3106 
|、 l B 種高炉セメン卜 6 0.720 3.3加1.618 2.571 4.032 
ク IC種ク 6 0.086 1.267 0.327 汐!ク
ヤ トB種フライアッシュセメン卜 6 I 6.299紳 4.310料 3.554* 汐 1 
会生卜上記 3 種セメント 24 I 0側 I 4.326** I 1四 2.069 
標 ド普通ポル卜ランドセメント 12 3.282** I 2.828* 1.258 2加
準いB 種高炉セ/ /ト 6 0.768 1.400 0.382 2.571 
重いc種 ク 6 0.176 0.374 0.0 グ
いB種フライアソシュセメント 6 I 1.590 0.387 2.791 * ク | 
三?l全セ二二一斗 30じ九75* 1.879 _J_1~4~とよ 2.0.チー |2.756
標 普通ポノレトランドセメント 12 I 0.236 I 0硝 I 0.194 I 2.571 I 
準 IB種高炉セメント 6 1.147 0.535 1.372 グ | 
養 C 窪高炉セメント 6 0.500 1.084 2.邸8* 1 
I -= IB種フライアッシュセメント 6 I 1.029 1.517 0.357 汐
























i本(圧縮強度を σ向・5と表わす) とマは， σ針・5jlσO'5て
99， to=0.810 t (23， 0.05)=2.069 と強度比に有意差
はないが， φ15x30cm供試体と φ10x20cm供試体(圧
縮強度を σO'0 と表わす)とでは，町101σ戸時二96，to = 





















コンク 1)ートの配合は 3~更を使用し，使用骨材は 2 表
の通りである a
骨村長大寸法 25mmは同じであるが， 20-25mmは









WIC I σ.P σ28 
ンプ山
50 16.0 107 101 405 102 101 402 
55 18.0 99 99 369 92 96 376 
60 15.0 101 100 341 92 89 318 
65 16.0 103 93 318 91 94 286 ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?? ?
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供試体と φ7.5メ15cmおよび φ10x 20crn供品体との強
度比はオートクレーフ養生，標準養生ともに'1有;在三子一は
190 久 保 直志，森野室
1表 モルタルによる強度比の判定
養生方法
試料数 tn= ， d 。へ/Vl坦 t(n-1， a) 
!也 φ15ー φ5 1φ15-</>7.5 1科目10 α; 0.05 日;0.01 
オートクレーブ養生 6 0.937 2.102 1.954 2.571 
標 準 養 5 1.787 0.404 0.471 2.776 生 28日 6 2.914* 0.180 1.019 2.571 4.032 
本危険率5%で有意差がある.
12表 φ7.5x 15，φ10x20，φ15x30cm供試体強度試験値の変動係数(実験1)
変 動 係 数 (予約
配合 スラ オートクレーブ養生 標 準 養 生
セメントの種類 WjC 
番号 ンフ σ8p-19h σマ σ28 
ザ 51φ101φ15 仰 |φ101φ15 φ7.51φ10 1州
1 6.5 3.7 0.8 1.6 0.4 1.6 2.3 1.3 2.8 1.7 
2 50 12.5 2.8 4.0 1.7 3.3 1.1 1.1 1.5 0.9 2.1 
3 21.7 8.3 8.0 3.7 7.6 7.3 3.7 4.7 5.5 5.5 
4 6.1 5.0 1.2 2.4 1.2 2.4 3.6 1.8 0.7 3.1 
5 55 18.5 2.4 4.2 2.6 0.8 5.0 1.0 3.9 4.3 2.9 
6 22.0 8.3 6.0 2.5 3.2 4.1 1.7 9.6 3.9 1.4 
普通ポルトランドセメント
7 4.5 4.1 2.0 3.6 0.5 0.4 1.9 2.8 2.0 3.6 
8 60 16.8 6.1 5.7 1.9 1.4 0.8 0.1 2.1 0.8 4.0 
9 21.5 3.1 2.0 1.0 。6.4 2.1 1.9 4.1 3.7 
10 6.0 2.1 5.6 2.0 1.3 3.7 5.0 2.2 3.6 2.3 
11 65 17.5 4.5 5.8 3.1 0.9 0.7 0.9 1.1 2.2 1.7 
12 20.4 5.2 7.6 3.0 4.1 1.8 5.6 4.1 2.3 4.8 
変動係数平均 (n=12) 1 4.6 1 3.8 1 2.4 1 2.1 1 2.9 1 2.4 1 3.1 1 2.8 1 3.1 
4 6.2 5.2 3.1 0.3 1.9 2.4 1.3 0.7 
5 55 19.6 3.1 2.5 1.9 6.3 0.9 I 3.9 3.0 1.9 2.2 
6 21.9 2.4 4.0 1.2 1.8 o I 4. 2.8 2.1 3.8 
B 種高炉セメント
10 4.2 11.0 3.1 2.1 3.2 0.8 3.7 4.4 3.2 2.2 
11 65 17.6 2.7 3.1 5.7 2.6 1.7 1.8 4.0 4.5 2.9 
12 20.5 3.6 4.4 4.6 1.3 0.7 2.3 3.5 3.4 2.4 
変動係数平均 (n=6) 1 4.7 1 3.4 1 2.6 1 2.9 1 1.3 1 2.9 1 3.4 1 2.7 1 2.4 
4 4.1 2.2 2.9 1.1 1.2 2.7 3.4 3.6 2.2 
5 55 15.2 6.4 0.4 2.5 1.1 2.1 4.2 4.6 2.2 0.4 
6 20.4 2.7 1.5 3.1 6.3 2.5 0.9 1.8 1.9 1.8 
C種[高炉セメント
10 2.9 9.2 3.0 1.6 4.3 3.7 0.4 5.9 2.4 2.8 
11 65 1.3 5.5 1.5 1.5 3.9 4.0 0.9 2.2 
12 21.4 I 2.8 1.2 1.7 3.8 0.4 2.6 3.4 3.5 2.8 
変動係数平均 (n=6) IMlul~I~luluIMI~IM 
4 13.0 1.8 0.9 0.8 4.0 1.2 3.8 1.6 
5 55 20.3 3.0 I 2.4 2.6 1.3 0.9 5.1 0.8 1.1 4.7 
B種フライアッシュセメ 6 23.0 2.6 I 2.0 1.5 3.6 4.1 1.8 1.3 1.7 1.9 
ント 10 11.5 4.1 5.3 0.7 。1.4 4.1 4.6 1.2 1.5 
11 65 20.4 4.6 1.6 4.3 0.8 4.5 1.1 2.2 8.1 2.6 
12 24.4 7.0 6.0 4.1 1.2 6.4 2.8 2.3 4.8 3.2 
変動係数平均(持=6) 4.21_ 3.5 1 2.5 1 1.3 1 3.0 1 3.2 1 2.1 1 3.5 1 2.6 
変動係数総平均 (nニ 30) lvlllIMI~lulullll~lu 






2 50 16.0 
普通ポルトランドセメント 5 55 18.0 
8 60 15.0 
11 65 16.0 
平均(叩=4)
2 50 14.0 17.5 
5 55 18.5 19.0 
B 種高炉セメント
8 60 18.0 18.0 
11 65 16.0 19.0 
平均 (n=8)
2 50 14.0 18.0 
5 55 17.0 19.0 
C種高炉セメント
8 60 18.1 19.1 
11 65 18.0 15.5 
平均(担=8)
2 50 18.5 20.0 
5 55 20.5 
B種フライアッシュセメ 18.5 
ント
8 60 19.5 19.5 













川 |φ10 Iφ15 φ75 I州 |φ15
8.9 1.9 1.8 6.0 3.0 2.5 
2.1 3.6 2.6 3.7 2.3 1.8 
0.5 0.7 0.8 4.0 4.6 1.3 
1.6 0.9 1.3 1.3 3.4 5.4 
2.8 
2.3 3.0 0.7 1.5 2.3 2.0 
5.6 1.1 3.3 3.2 0.7 2.5 
7.8 0.6 0.4 3.6 2.2 2.8 
2.7 6.3 0.9 6.2 1.9 2.9 
1.1 4.6 1.7 7.9 2.0 4.5 
4.5 3.1 0.9 2.5 4.4 4.4 
4.7 2.5 3.5 2.7 4.8 2.3 
4.0 2.8 1.5 4.0 6.4 4.9 
2.9 
6.0 1.5 1.2 2.0 6.1 2.7 
5.4 3.1 1.8 1.4 3.1 2.8 
3.3 2.0 1.6 3.0 4.6 3.4 
2.0 0.1 0.9 3.4 2.1 4.1 
2.9 3.8 2.1 2.9 1.8 3.2 
1.7 1.6 0.9 4.6 4.7 5.0 
2.8 3.7 0.5 6.5 0.5 
2.9 2.5 2.0 2.5 3.3 
3.1 
8.9 3.5 2.8 5.8 1.9 1.4 
2.9 3.2 3.2 1.5 5.6 2.7 
6.2 8.5 3.6 1.8 2.6 1.3 
6.5 1.9 1.3 3.1 1.3 1.0 
2.8 1.7 2.8 3.8 2.7 2.7 
9.5 2.5 2.1 3.0 2.3 3.9 
8.9 2.8 3.8 7.0 3.0 













14表 モルタル強度試験の変動係数(勿)(実験車〉 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
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グループI~Þ-rïl主だJ|φ7.5 Iφ10 Iφ15 Iφ7.5 Iφ10 Iφ15 
1 3 I 4.7 I 3.1 I 2.6 I 3.1 I 2司8 I 2.5 
コンクリート
I 5 4.5! 3.0 1.9 3.4! 3.3 2.8 
実 験 i. !-一一一一!一一一一一一一一|一一一一!一一一一一一一一一|
| 平均 (n=58) i 4.6 3.1 2.3 I 3.2 : 3.1 2.7 
モルタル実験 l E |?ヱAJ1J11;「11F|17j1Il1:S-I
16表相関分析(普通ボ}ルトランドセメ/ト)[ …一 騨陪一一養匙粧生引(一7吋問山一一臼印山U… )比川川と以ぱ(α2の相関係数 (ケ1'0ρ) I 干相目関係数 (ケ1'0ρ)φ7.5x15 I CT10X2or;元川示瓦瓦ム[日両日函両「石τ
強度比 0.502! 0.249 (ー ) I 0.386: 0.232 ( -)ヶ(10，0.05) =0.57601相関関係なし
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• • p • 。 。 屯。A 3kg 5 kg 
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普通セメント B種高指セメント C種高炉セメント B種フライアッシ
WIC ュセメント
σ1σ1σ1σl 務 σ2.σ副 σ2.σ2.
。c1 3P 1 5P 120oc 1 3P 1 5P 1 6P 1 20oc 1 3P 1 5P 1 6P 120oc r 3P 1 5P 
~~ 1 ~~~ 1 ~~~ I 423 捌 263I 354! 369 I 361 I 293 凶 3531 333 1 272 1 363 
~ l~iml~I~lmlrul~I~I~lrulmIDlml~ 
w Iml~I~lmlllilml~lrulmlml~15Imlm 
65 1 273 1 197 1 313 1 28o 1 170 1 275 1 307 1 270 1 20612581273 1 219 1 187 1 2581 
"1 .~ "1 "1 .~ "1 1 "1 "1 1."1 "1 "1 "1 1."1 "1 "1 
M曲 ~ ~ 相面 ~ ~ ~ 回白 ~ ... ~ 悶恒 ~ ... 
什 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I IL I 1 I _I I 1 I 1 I 1 
~ 。坐L I 1 I 1 広 口臼3 | 包 | 包 1 I 1 I 1 司 自斗印吋 t同2 十+回品十回N +T 2H5 也∞ HE詰
雲s 2L 5LE2 +5R3 宅雪("] 福ロ夫 主日5空 ミ5F3 2主18 ミ富n +ER2 2主8 + 3号2








1.541.67 1.82 2.0 1.541.67 1.82 2.0 1.541.67 1.82 2.0 1.541.67 1.82 2.0 
1 I I I I I I I I I I I I I I I 
65 60 55 50 65 60 55 50 65 60 50 50 65 60 55 50 
普通七メント B種高炉 C種高炉 B種フライアッシエ
5図 標準養生σ回およびオートクレーブ養生町と CIWの関係
194 久 保 直 志，森 野 室
18表 標準養生強度 (σ28)に対するオートクレーブ養生強度 (σ，)の比率
(最適蒸気圧(温度)の推定)
σ，1σ回
、五;普通ポルトランドセメント B種高炉セメント C種高炉セメント B種フフイアッシュセメント
3 I宇土学I 5 3 5 6 3 5 6 3 5 
50 0.78 0.83 1.01 0.69 0.91 1.04 0.81 0.93 0.98 0.82 0.98 
55 0.77 0.75 1.02 0.67 0.93 0.99 0.81 0.96 0.98 0.78 1.03 
60 0.75 0.71 1.06 0.70 0.98 1.08 0.73 0.94 0.98 0.81 1.05 
65 0.74 0.69 1.13 0.62 0.99 1.10 0.80 0.95 1.01 0.84 1.12 
平 均 0.76 0.75 1.06 0.67 0.95 1.05 0.79 0.95 0.99 0.81 1.05 






















と， 100Cx 19hニ190度時の違いとなる.例えば，5kgl 
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マスコンクリート近藤泰夫訳)
H.F. Gonnerman， E鉦ectof Size and Shape of 
Test Specimen on Compressive Strength of 
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